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図 1 バスで森へ移動する風景 
 










の知識の定着度合いを検証した。調査は 2017 年 5

















は 2017 年 8 月 4 日から 10 月 31 日まで計 5 回，合
計時間 10 時間行われた。 
III. 結果 
１．広島幼稚園 




 5 月 9 日 天気晴 気温 24℃  

















に成功した。がけの上に到着した園児 A〜F 6 名は
「やった〜」とがけ登り成功の達成感をわかち合っ
ていた。 















２）事例 2 かたつむりの捕獲 
 6 月 13 日 天気晴 気温 26℃  

























図 5 方法を相談している園児たち 
 
図 6 捕まえたカタツムリ 
 
３）事例 3 小川の探検 
 6 月 13 日 天気晴 気温 26℃  
 やかましの森には幅 2ｍくらいの小川が流れて
































図 7 行く手を阻む障害物に困っている園児 
 





































































図 9 エゾサンショウウオの観察風景 
 




図 11 園児の作品 チョウ 
                                                                
b ザトウムシは節足動物クモ網ザトウムシ目で脚が 8 本 
 
図 12 園児の作品 カブトムシ 


















活動前に森のイメージで園児 A が描いた絵は図 15
である。 
 
図 13 絵本の読み聞かせ風景 
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図 14 ヤゴの観察風景 
 
図 15 活動前の森のイメージ 
クマとウサギが描かれ，リンゴが実っている木が 2
本，3 種類の自然が描かれている。そして，活動後




図 16 トンボ池の観察後の絵 
２）事例 森の観察 1 








後に描いた園児 A の描いた絵は下の図 17 で，ここ
では，人物が自分以外に友だち 1 名描かれている。 
 
図 17 森の観察 1 の活動後の絵 
３）事例 森の観察 2 




















図 19 森の観察 2 の活動後の絵 
４）事例 森の観察 3 






に園児 A の描いた絵は下の図 20 で，ここでは描か
れている森の様子が奥深く立体的に描かれている。
図 20 森の観察 3 の活動後の絵 
５）事例 森の観察 4 







んでいた。活動後に園児 A の描いた絵は図 21 で，
ここでは友だちが 2 名描かれている。 
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The relation between Forest kindergarten and “Active Learning” 




Department of Early Childhood Care and Education Faculty of Health and Welfare Science , Nayoro City University 
 
Abstract:“Forest Kindergarten”, which refers to nursery school for children in forests, started in Denmark in around 1950, 
and the practice then spread to Germany and Sweden. The types of “Forest Kindergarten” in Japan can be categorized into 
several categories; nursery school activities in forests that are managed independently by a volunteer group, including the 
guardians of the children, throughout the year, those introduced into licensed kindergartens and nursery schools, as a part 
of their outside activities and the others conducted as events, by nature schools and private organizations. In forests, a 
variety of creatures live and grow dynamically through life-and-death relationships with each other. We assumed that the 
activities of the “Forest Kindergarten” might provide the basis of “Active Learning” in which children can be moved by 
the magnitude, mysteries and beauty of nature and then share them with their friends in forests. In addition, those activi-
ties could also provide the basis for “Life Environment Studies” in elementary school, which emphasizes the importance 
of noticing nature around us. We focused on these points for our investigation and discussions. Consequently, it was 
shown that children were able to find problems by themselves and cooperated with each other to resolve these problems in 
their activities, which was considered to be the basis for “Active Learning”. Furthermore, it was also found that the chil-
dren’s awareness of nature deepened as they experienced more activities, which can be the basis for “Life Environment 
Studies”. 
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